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Abstract: After 2011 Tōhoku earthquake and tsunami in Japan, many people lost their loved ones, grief counselling is needed 
more than ever. Under the cultural tradition of valuing social harmony, empathically supporting activities of people are important. 
In these supporting activities, helping people to reflect grief, sharing the grief, and supporting people empathically are important. 
Human resources that support reflection in these activities are coordinators. In order to sustain and develop the activity, it is 
important not only for people but also for coordinators to reflect and grow. But the researcher cannot find a suitable reflection 
method for it. The researcher started this research in search of a method of reflection that the coordinator refines sensitivity and 
can continue experiential learning. The researcher has been interested in the tactile sensation of hands for the last thirty years, 
and have accumulated various tactile group work experiences. In this study, the researcher compiled these experiences and 
developed four types of reflection methods using haptic sense. The effectiveness of the method was confirmed by a group work. 
[感性と対話 Senses and Narratives 1(2) 7-22, 2018] 
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を持っことは様々な先行研究が示している (Bell, 1833; Katz, 1925; Klatzky, 1985; 
Gibson, 1996)。 




フレクションに関連することを確認している（Moriyama et al. 1998; 守山,他 2003; 守山,
他 2007)。 
その後 2015～16年は福岡市の NPO で毎月２回、視覚を遮断した状態で大切に感じること
を語り合う Wifyカフェを開き、3名から 10名程度の参加者を得て、触知のグループワーク
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2) 演習 2  過去のリフレクション；過去を意識し語る。 
・触知物； 自然物の例として＜どんぐり＞＜貝殻＞を採用。   
・解説 「物体によっては、手で触れることで何らかの過去が思い出されることが知ら
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12 名の参加者はグループ Aと Bとに分かれ、二時間にわたって演習を行った。筆者（守
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看護研究者 Rolfe (2014)によると、1970 年代に活躍した Bortonは、What を中心とした簡
素な問いかけを行っていた。Borton は米国カリフォルニア州の Richmond High Schoolで教
員をしており、著書「Reach Touch and Teach」の中で、リフレクションから学ぶ基本的な学
習サイクル「What, So what, and Now what?」を提案している。Rolfeはこのサイクルモデ
ルを Terry Borton's reflective modelと位置付け、看護におけるリフレクションの基礎文
献としている。上述の Borton の著書名に含まれる Touchには触覚との関連性も読み取れる。
では Bortonによる Whatを中心とした簡素で包括的な問いかけの元にあるアイデアは何だろ
うか。調べた結果、カウンセリング心理学者の Ansel L. Woldtらは Borton を Gestalt の影
響下にある教育者と位置付けていることが分かった（Woldt & Toman, 2005)。 
では Gestalt はリフレクションの中でどのように位置づけられているだろうか。
Korthagen (2010) は以下の３段階モデルを提唱している。 
 
 









では Gestalt と感覚とはどう関わるだろうか。改めて古典的な Gestalt Therapy（Perls, 
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Hefferline & Goodman. 1951)を参照すると、その第一ページは以下の記載から始まってい
た。  
Chapter 1, The structure of Growth, 1: The Contact-Boundary 
Experience occurs at the boundary between the organism and its environment, primarily the 
skin surface and the other organs of sensory and motor response. Experience is the 
function of this boundary, and psychologically what is real are the “whole” configurations of 
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